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Investigating the awareness of male and female university students regarding housework 
and childraising
Kanae Takano, Kiyoko kabeyama
Aim: University students’ awareness regarding housework and childraising was investigated in order 
to obtain basic material for health education that is provided for men and women who are preparing 
for parental roles. 
Methods: In July 2015, an anonymous self-completed questionnaire survey concerning housework 
and childraising was conducted involving 253 university students (86 males and 167 females) with 
their consent for the study. 
Results: The rates (0-10) of male subjects desiring to do housework and childraising on their own 
were 4.5±1.5 and 4.2±1.1 (mean±SD), respectively. The rates of female subjects desiring to do so were 
6.0±1.3 and 6.4±1.1, respectively. Thus, females showed significantly higher rates (p<0.001 for both 
childraising and housework). Regarding postmarital work of females, the numbers of male and 
female subjects desiring to continue working after childcare leave were 44 (57.9%) and 120 (71.9%), 
respectively. On the other hand, approximately 25% of the subjects desired to use “childbirth or 
pregnancy” as an opportunity to quit working. The rate of male subjects “desiring to voluntarily 
participate in childraising” was 2.1±0.9, and that of female subjects “desiring their spouses to 
voluntarily participate in childraising” was 2.8±0.9. Thus, females showed a significantly higher rate 
(p<0.001). Subjects commonly (more than 50% of the male subjects) reported the “understanding of 
people at the workplace” and the “promotion of a flexible work style” as factors needed to encourage 
men to actively participate in childraising and housework. 
Discussion: Our study suggested that there is a need to create an environment that enhances 
education for housework and childraising for men who are preparing for parental roles, and that 
encourages men to think that they participate in housework and childraising. In order to increase the 
rate of taking childcare leave among men, it is necessary to ensure that people at their workplace 
“understand their participation in housework and childraising”, and “change their work styles in a 
manner facilitating such participation”. There is a need to nurture their environment to facilitate 
this.























　平成27年 7 月に，K 大学に所属する医学部と工学部
に在籍し，本研究への参加意思を自己決定できる 1 ，
2 ， 3 ， 4 ， 5 年生の男女大学生291名。
2．調査方法










































てもそう思う」を 4 点，「そう思う」を 3 点，「ど
ちらともいえない」を 2 点，「そう思わない」を

























































1 年生が66名， 2 年生が70名， 3 年生が70名， 4 年
生が45名， 5 年生が 2 名であった。全対象者の年齢
の平均値は20.2±1.9歳であった。対象者全員が未婚
者で子どもを持つものはいなかった。
表 1 　対象者の背景 n（％） or Mean ± SD
項　目 全体 男性 女性
人　数 253（100.0） 86（34.0） 167（66.0）
学　部 医学部 174（68.8） 10（11.6） 164（98.2）
工学部  79（31.2） 76（88.4）   3（1.8）
回　生 1  66（26.1）  4（4.7）  62（37.1）
2  70（27.7）  7（8.1）  63（37.7）
3  70（27.7） 65（75.6）   5（3.0）
4  45（17.8）  8（9.3）  37（22.2）
5   2（0.8）  2（2.3）   0（0）
年　齢 20.2±1.9 21.0±2.2 19.8±1.6
2．家事・育児について



































































































表 2 　育児休暇取得の希望の有無 n（%）
全体 男性 女性 χ ² 値 p 値
希望する　 220（87.3） 61（70.9） 159（95.8） 31.5 <.001
希望しない  32（12.7） 25（29.1）   7（4.2）
合計　　　 252（100） 86（100） 166（100）
注）χ2検定 
表 3 　家事・育児への参加度 n, Mean ± SD
内容 男性 女性 t 値 p 値
家事 84　4.5±1.5 167　6.0±1.3 15.1 <.001
育児 84　4.2±1.1 167　6.4±1.1 8.6 <.001
注）t 検定　






χ² 値 p 値
育児 子どもをあやす（一緒に遊ぶ） 69（82.1） 153（91.6）  4.91  .027
子どもをお風呂に入れる 57（67.9） 140（83.8）  8.45  .004
子どもの夜泣きに対応する 44（52.4）  90（53.9）  0.05  .812
子どものおむつ交換 39（46.4） 119（71.3） 14.77 <.001
ミルクを与える 24（28.6）  75（44.9）  6.25  .012
子どもの幼稚園の送り迎え 47（56.0） 106（63.5）  1.33  .249
家事 掃除 45（53.6） 100（59.9）  0.91  .340
洗濯 43（51.2）  92（55.1）  0.34  .559
料理 31（36.9）  85（50.9）  4.40  .038


























表 5 　イクメンに対する考え n，Mean ± SD
男性 女性 t 値 p 値
イクメンが増加していると思うか 84，2.2±0.8 165，2.5±0.7 -2.48 　.014
イクメンになりたい，もしくはなってほしい 79，2.1±0.9 167，2.8±0.9 -5.97 <.001
イクメンという言葉はいい言葉ではない 80，1.9±1.0 165，2.2±1.0 -2.27 　.024
育児・家事をしている男性の集まりや情報交換をす
る場に行きたいもしくは行ってほしい
80，2.0±0.9 165，2.2±0.8 -1.89 　.060
合計 76，8.1±2.1 163，9.6±2.1 -5.07 <.001
注）t 検定
表 6 　イクメンになりたい・なってほしい理由（自由記載） n（%） 
理由 全体 男性 女性
一緒に子育てをしたい・一緒に子育てすることは当然 39（37.1）  6（54.5） 33（35.1）
子育ては大変・しんどい・自分も仕事をしたいから 35（33.3）  1（9.0） 34（36.2）
子どもを大事にしてほしい・子どもに対して責任をもってほしい 13（12.4）  1（9.0） 12（12.8）
夫婦の絆が深まる・夫婦で相談できる・パートナーを大事にしたい 9（8.6）  1（9.0） 8（8.5）
メディアで取り上げられているから 3（2.9）  1（9.0） 2（2.1）
パートナーに子育てを通して成長してほしい 2（1.9）  0（0） 2（2.1）
その他 4（3.8）  1（9.0） 3（3.2）






























































































表 7 　女性の結婚後の仕事に関する考え n（%）
全体 男性 女性 χ ² 値 p 値
やめずに育児休業取得後に仕事を続けたい 164（67.5） 44（57.9） 120（71.9） 14.6 .012
出産を機にやめたい  29（11.9）  8（10.5）  21（12.6）
妊娠を機にやめたい  18（7.4）  5（6.6）  13（7.8）
結婚を機にやめたい  14（5.8）  7（9.2）   7（4.2）
育児休業を取得することなく仕事を続けたい   3（1.2）  2（2.6）   1（0.6）
その他  15（6.2） 10（13.2）   5（3.0）









全体　n=251 .595*** .136* .140*
男性　n=84 .404*** .114 .111
女性　n=167 .404*** -.203** -.082
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